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1ABSTRACT
This paper proposes a typological parameter for the accusative case in 
nominative-accusative languages. The parameter is binar y: ‘the strong 
accusative’ versus ‘the weak accusative’. The strong accusative functions to 
mark the object as such. The weak accusative, on the other hand, essentially 
functions to distinguish the object from the subject; it surfaces only if accusative 
object marking is inevitable. By examining various case-marking processes in 
Finnish and Kolyma Yukaghir, the author tries to show that some of the cases 
that mark objects in these languages can be regarded as weak accusatives. The 
author further claims that postulating these two types of accusatives, rather than 
subsuming all accusatives into a single type, can contribute to the typological 






Strong Accusatives and Weak Accusatives:
Toward a Typology of the Accusative Case
強い対格と弱い対格
― 対格の類型論のための試論 ―













































 　　  absolutive














　（2）domin-us veni-t, the master comes




　（4） ŋuma  banaga-nyu
 father+ABS  return-NONFUT
 father（S）returned
　（5） ŋuma  yabu-ŋgu bura-n
 father+ABS  mother-ERG see-NONFUT
 mother（A）saw father（O）  （Dixon 1994:10）
















































示することによって Aと Pを区別する；能格言語は A-P-Vの構文で Aを表示





































 ‘Time is up’（Karlsson 1999:122）
　（7） Siljä  　jo-i  maido-n.
  S. 　drink-PAST/3SG milk-ACC









　（8） Janne kaipa-a  jo-ta=kin  uut-ta.
 J.  long.for-3SG something-PART=ENC new-PART
　　　‘ Janne longs for something new’（Karlsson 1999:136）
　（9） Simo juo  olut-ta.
 S.   drink/3SG beer-PART
























　　　‘Buy a newspaper!’（Karlsson 1999:162）
　（11） Koira vie-t-i-in pois.
 dog take-PASS-PAST-INDEF away




































　（12） Ritso  ve-i minu-t  elokuv-i-in.
 R.  take-PAST/3SG  I-ACC  cinema-PL-ILL
　　　‘Ritso took me to the cinema’（Karlsson 1999:160）
ここで目的語は人称代名詞 minä「私」の対格の minut「私を」である。人称
代名詞は一般の名詞と同じく，上記で論じた分格表示が起こる意味条件に従う。
　（13） Minä  rakasta-n  sinu-a.
   I love-1SG you-PART
11強い対格と弱い対格






　（14） Vie  minu-t  elokuv-i-in.
 take/IMP.2SG  I-ACC  cinema-PL-ILL






　（15） Minu-t  vie-t-i-in elokuv-i-in.
 I-ACC  take-PASS-PAST-INDEF cinema-PL-ILL



































　（16） taŋ jalʁil-ge  irkin  mumu∫a: e:re-j.







　（17） taŋ ∫oromo-pul  parna: aʒu:-gele  medi:-nu-l’el-ŋa:.
 その 人 -PL カラス ことば -ACC 聞く -PROG-EVID-T3PL
















　（18） tamun-ge ∫oromo  čumu  mol-l’el-ŋi.




　（19） χodon-get nuk-te-m  met uörpe?











　（20） met Nikolaj-de: juö.
 私 ニコライ -DIM 見る /T1SG
　　　 「私はニコライ君を見た」
 （21） tet  Nikolaj-de:  juö-mik.
15強い対格と弱い対格
 君 ニコライ -DIM 見る -T2SG









　（22） Nikolaj-de:  met-kele  juö-m.
 ニコライ -DIM 私 -ACC　 見る -T3SG
　　　 「ニコライ君は私を見た」
　（23） tittel tet-kele  juö-ŋam.






















　（25） met tet-ul juö.
 私 君 -ACC 見る /T1SG
　　　 「私は君を見た」
　（26） tet met-ul juö-mik.








　（27） tat  emej-gi   qa∫ə -lə  a-m, <…>
17強い対格と弱い対格
 それから 母 -POSS 粥 -INST 作る -T3SG
　　　 「それから（彼の）母は粥を作った」（Nikolaeva 1997）
　（28） o:ʒi:-le nilgi tud-in el=tadi:-nu-l’el.












性の高い 3人称目的語を格表示する -geleは，1人称あるいは 2人称の目的語
を格表示する -keleの交替形であると見なせる。一方，3人称主語の他動詞文
における定性の低い 3人称目的語を格表示する -le（具格）は，主語・目的語


























　（29） alme-get  tabud-e  pala:-j  erčuon   a:-delle,［…］
 シャーマン -ABL これ -INST 逃れる -I3SG ［悪いもの する -CONV］















　（30） ∫inel juö-t,  irkiǰe irkin köj kebej-l’el
 ［罠 見る -CONV］ あるとき 1の 若者 行く -EVID/I3SG
 n’as’pien-gen čande enǰuon čuge juö-din.
 ［ポポフカ川 -PROL 上流に 動物 足跡 見る -CONV]
「罠を見ながら，あるとき一人の若者が歩いていたそうだ，ポポフカ
川の上流に動物の足跡をさがそうとして」



























格の交替に関する，いわゆる Differential Object Marking（DOM）がある。し

















ABS=absolutive （case）, ABL=ablative （case）, ACC=accusative （case）, ALL=allative 
（case）, CONV=converb, DIM=diminutive, ENC=enclitic, ERG=ergative （case）, 
EVID=evidential （mood）, FUT=future （tense）, I=intransitive, ILL=illative （case）, 
IMP=imperative （mood）, INDEF=indefinite （person）, INT=interrogative （mood）, 
INST=instr umental  （case）,  LOC=locative （case）,  NEG=negative （mood）, 
NONFUT=nonfuture （ tense）,  PASS=passive （voice）,  PAST=past （ tense）, 
PART=partitive （case）, PL=plural, POSS=possessive, PROG=progressive, SG=singular, 
T=transitive, 1=ﬁrst person, 2=second person, 3=third person.
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